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Abstract
The cOmplex bismuth cOmpound Bi25Na25Nb401S郡アith iayer lattices is found in the system
Bi5Nb9015~NaNb03  FrOnl temperature dependence of dielectric constant and D―E hysteresis
loops,this compound is considered to be ferrOelectric at rooni temperature  Frona these results
and X―ray dittraction data,the crystal system of Bi25Na25Nb401S iS determined to be orthor―
hombic(pseudotetragonal)with the lattice parameters,■う=0389×7g nm=0550 n  and σ=








































こ とが 分 かって い るIO)。タ2=4の化 合 物
Bi25Na,5Nb4015の構造は,図1に示すように,
(Bi05Na25Nb4013)2 と表されるプロブスカイ
ト類似層と(B1202)2+層とから成っていると考
えられ9ち この化合物に対してその誘電的性質
について調べた。
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